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Facilities and Issues Affecting Care Professions:
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 Amendment of the Certified Social Worker and Certified Caregiver Act in 2011 has allowed caregivers 
（certified caregivers and care assistants who have received a certain level of training） to provide medical care 
in conjunction with  medical personnel. Medical care is legally provided at long-term care insurance facilities. In 
the current study, nurses and caregivers working at those facilities were surveyed to ascertain their attitudes 
and the issues that affect those professions. Factor analysis identified 4 factors: The role of a certified caregiver, 
Active provision of care, Risks and responsibilities, and Training and expertise. Nurses wanted to expand the 
range of medical care that caregivers could provide while caregivers were concerned and apprehensive about the 
increased workload as a result of their providing medical care. Enhanced training was important to both nurses 
and caregivers, and both saw a considerable need for that training. Incorporating medical care in caregiving 
should be seen as an opportunity to empower caregivers, and caregivers need to be fostered by ensuring both the 
quantity and quality of those personnel. Issues for the future include examining the nature of the training system 
for caregivers to provide medical care and improving the treatment of certified caregivers. 













































































養は看護職および介護職を各 2 名、GH は施設規模が
小さいことから看護職と介護職を各 1 名を選んでもら
い、看護職 455 名および介護職 455 名を対象とした。











定を行った。質問は 23 項目で、「そう思わない（1 点）」




















　回収数（率）は看護職 216 名（47.5％）、介護職 246
名（54.1％）であった。有効回答数（率）は看護職
214 名（99.1％）、介護職 245 名（99.6％）であった。
対象者の性別は、男性 74 名（看護職 10 名、介護職 64 名：
16.1％）、女性 385 名（看護職 204 名、介護職 181 名：
83.9％）（表 1）。平均年齢は、看護職は 50.1 歳、介護
職は 39.6 歳であった。勤務している施設は、老健 107
名（看護職 58 名、介護職 49 名：23.3％）、特養 254 名（看
護職 129 名、介護職 125 名：55.4％）、GH98 名（看護
職 27 名、介護職 71 名：21.4％）（表 2）。経験年数（通
算）の平均は看護職 25 年 3 か月、介護職は 12 年 1 か
月であり、経験年数の詳細は表 3、表 4 の通りであっ
た。また、現在の職場での経験年数の平均は、看護職
は 7 年 2 か月、介護職は 7 年 7 か月で、現在の職場で
の経験年数の詳細は表 5、表 6 の通りであった。
表 1　対象者の属性（性別） n=459
男性 女性 合計
看護職 10 204 214
介護職 64 181 245














































































































老健 特養 GH 合計
看護職 58 名 129 名 27 名 214 名
介護職 49 名 125 名 71 名 245 名






















初期の固有値 1.0 以上、累積寄与率 35％以上、スクリー
プロットの傾斜を基準に分析した。各因子の Cronbach




第 1 因子【介護福祉士の立場】、第 2 因子【積極的な
実施】、第 3 因子【リスクと責任】、第 4 因子【教育と
専門性】と命名した。
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